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　　価値論講義準備過程でスラッファが生
産方程式を着想した源は何か
What was the Source of Idea of Sra®a's
\Equations" ?
松　本　有　一 　
Piero Sra®a started preparing his lecture notes on \Advanced Theory
of Value" in the summer of 1927. He was to be appointed to a University
Lecturer in Economics at the University of Cambridge. In the process
of making lecture notes Sra®a had an idea of his own theory of value.
He called it \equations". This paper has two purposes. One is to ¯nd
out how Sra®a came up with the idea of \equations". The key term
will be \Physical Real Costs" in his manuscripts. The other is to bring
Sra®a's research programme at that time to light. They may give a new
interpretation of his main work, Production of Commodities published
in 1960.
Yuichi Matsumoto
　　 JEL：B12, B31, B41
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Advanced Theory of Value」（以下では単に価値論講義という）の準備過程で
1) 松本（2009）およびそこで紹介されている De Vivo、Gilibert などの先行研究参照。
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それがなされたのかは、必ずしも明示的には論じられていない。当初の予定か










スラッファ・ペーパーズのカタログで、記号 Dのもとに Notes, Lectures
and Publicationsが整理され、D1は Notes、D2は Lectures、そして D3は
Publications である。D2 は D2/1 から D2/8 まであるが、スラッファがケ
インブリジ大学経済学部で担当した 3つの科目、すなわち上述の「上級価値







Sra®a drew on notes from as early as 1926 when preparing this work.
Annotations dating from the 1950s made on the ¯les in which these
notes were kept indicate the items that Sra®a felt were most important,
and which were often removed to other ¯les as he was preparing for
2) D2 に分類されているノート類のカタログ記載事項は本稿の付録資料として掲載する。なお、カタロ




publication. Notes and formulae by Abram Besicovitch are evident in


























3) 1927 年から 1960 年にいたる『商品による商品の生産』の準備過程から出版にいたる過程全般
に関しては松本（2010）参照。
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ン（L'In°azione monetaria in Italia durante e dopo la guerra）」と題してま
とめられ、ルイジ・エイナウディ教授から高い評価を得て、少部数であったが






のがある。ケインズから新聞 Manchester Guardian Commercial の増刊号
（Supplement）\Reconstruction in Europe"への寄稿依頼があったが、そのた
めに準備した原稿は長かったためケインズはそれを Economic Journal（June
1922）に掲載した。\The Bank Crisis in Italy" である。スラッファが改め
て準備した原稿は \Italian Banking To-day" で、上記 \Reconstruction in





















スラッファはケインブリジ大学経済学講師（University Lecturer in Eco-
nomics）に採用され、1927年 10月から講義を担当することになる5)。大学講
師の講義担当の義務としては、各学期 1回 60分で週 2回の講義であった（年間
3学期ある）。最初の担当科目は経済学トライポス第二部（Economics Tripos,







タログで「D3/12/3　 \Notes: London, Summer 1927 (Physical real costs

















スラッファはフォルダーに「Physical Real Costs etc.」と記しているが、全
体の課題を当初から physical real costsとしていたとは考えにくい。後からみ
















































































































































残されるが、生産方程式の基礎にあると考えられる physical real costsの概念
を、かれはいつ獲得したのだろうか。ロンドン・ノートから physical real costs
















9) ケインズは 1927 年 11 月 28 日（月）付の妻リディアあての手紙で「土曜日にスラッファとか
れの仕事について長時間話をした。それは非常に興味深く、独創的だ。だが、かれの講義をクラ






































字で「End of November 1927／（ large sheets ）」と記されている。











費用概念の展開 Evolution of concept of cost












もう一つ、「費用概念の展開 Evolution of the concept of cost」と題された
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The trend has been from meaning by cost the means necessary to ena-
ble production to be made to meaning the incentive required to induce












文庫、1951年、21-23頁）での「the same \physician's" outlook of Petty」
と対照せよということの付記である。
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Sra®a did not enjoy the pressure of being in the limelight, and found lec-
turing stressful. While at Cambridge he only gave two series of lectures
for the economics faculty on the theory of value (1927-31) and on industry
(1941-43). A few other lectures survive, dating from the same two brief
periods of Sra®a's life.
（カタログには D2に関して上記のように記載されているが、スラッファがケ
インブリジ大学経済学部で提供した講義は 2科目ではなく、下記の D2/5を 2
回、1929年と 1930年のイースター学期に行っている。なお科目名は当時の時
間割表などによると Banking on the Continentであった。1927-28学年度に
は予定していた講義を行わなかった。）
D2/1 Lecture notes on economic theory (1 doc) n.d.
D2/2 \The corporative state", given to the \Keynes Club" (1 doc) 1927
D2/3 \Revalorization of the lira", given to the Emmanuel
Economic Society (1 doc) 3 Nov 1927
D2/4 Lectures on advanced theory of value given to students
undertaking the economics tripos (1 doc) 1928-31
D2/5 Lectures on continental banking (6 docs) 1929
D2/6 \Il banchieri ¯orentini nel 200", given to the Cambridge
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Italian Society (1 doc) 14 May 1929
D2/7 Two lectures on Italian problems given at politico-military
courses at the Cambridge branch of the Intelligence Training
Centre, with notes pr¶ecis and newscuttings (26 docs) 1941-43
D2/8 Lectures on industry given to students undertaking the
economics tripos, with newscuttings and an o®print of
Production Front: What can be done ? by Maurice Dobb
(44 docs) 1941-43
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